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Abstract：
This paper investigates the characteristics of the Lodging Industry in Wakayama prefecture through a statistical analysis 
on variables relating to accommodation, such as seasonality, occupancy rates, characteristics of foreign guests, and 
differences in guest demands by region. There are mainly Japanese-style inns in Wakayama prefecture; however, the 
number of inns has been decreasing in recent years. The analysis revealed that there is less seasonality overall in the 
prefecture, but the seasonality at the municipality-level is high; the occupancy rate tends to be higher in the south; the 
seasonality has a negative correlation with the occupancy rate, and the regional differences in guest demands remains 
stable. It was also found that the general trends of foreign visitors, majority of which are from Hong Kong, are different 























































































































は全施設，従業者数 5人以上 10 人未満については3分の
1の施設，5人未満については9分の 1の施設を抽出してい




れる。第 1号様式は従業者数 10 人未満の宿泊施設，第 2















































訳は宿泊客が約 464.7 万人（15.9％），日帰客が 2451.4 万人
（84.1％）となっている。2010 年から2012 年までの和歌山
県の日帰客数と宿泊客数の推移をみると，2010 年は総数で約
3096.7 万人（宿泊客約 509.1 万人，日帰客約 2587.6 万人）





2012 年は回復基調（全体約 2916.1 万人，宿泊客約 464.7

















主要観光地 宿泊客 日帰客 総数
和歌山市 55.7 525.7 581.4
白浜温泉・椿温泉 182.0 121.7 303.7
勝浦温泉・湯川温泉 67.9 84.8 152.8
高野山 26.1 99.8 125.9
熊野本宮温泉郷 11.1 112.1 123.2
串本 28.6 79.3 107.9



























































2007 年と比較した場合，2012 年の総定員は約 7.0％減少して






































































平均値は，2011 年が 0.218，2012 年が 0.191とそれぞれ計算




























の中で，2011 年 1～ 3月調査から2012 年 10 ～ 12月調査
の計 8回の調査票にすべて回答した65 軒について「1日当
たり平均延べ宿泊者数÷収容人数」の算式でそれぞれ計算
した。その結果，65 施設の平均稼働率は2011 年で 29.4%，
2012 年で30.3%となった。この数値は実態に近く，和歌山県
観光客動態調査の稼働率（18.3％）よりも高い。この要因と

















































年の外国人宿泊客は117,359 人で，2011 年（80,338 人）と
比較して46.1％増加している。発地別の内訳をみた場合，香







7である。図 7からもわかるように2011 年 3月は東日本大震
災，または同年 9月には台風 12 号被害の影響を受け，大幅
に減少している。一方，2012 年は回復基調にある。同様に
外国人宿泊客の宿泊需要の季節変動を理解するために，ジ
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